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i91S

-Fnnce and ltaq can onq aci'vanee in proportion to their emancipation from 'thia fatal eerritude to a foreign power, which waa ne-n,r

mnitated by Ohriat and which waa unlmcnm during the earq can~
imill of the Ohurch'1 hietor;J.'"
Pope Pi111 XI eall1 February 11, 1929, a "turning-point in the
of the Hoq See and the Church.'' (.Milwaukee BentineZ1
lwcb 10, 1929.)
On that ~ M:uaaolini gave the Pope the Vatican Oiq, and
"Petlllr" i1 again a tcmPoral ruler.
"Deu, 1101 impled otlio pafHl,eJ'I (Luther.)

hietm7

lfilwaukee, Wie.

W1LLJAX DALLKA.."flf:

Untn ben ISdjtuietigleiten,
unb bie ben ~,cgden
,rebiger im ffltm
~ment IJefdjaftiocn,
GJnmb
trctcn
. l,fbic
onbcrl
bcl stcitrl
~rbot i)id
~ einm
aum stciI in unfcret ltntuiffcn~it l,dteffl einaeiner
'1mfte bet 6i,radjc; benn bie 6i,radjtuiffenfdja~ Jiat nodj Iangft nidjt
Jicl,raifdjcn
lfragen aJie
bel
unb bet GJtammati! getaft,
ol,gieidj in ben Iet,ten ~nljgeljnten oetuattige ffortfdjtitte gemadjt tuor•
ben
ammen bic tciltueif
!Jun!tation,
einen
auclj
bcm
e<5djtuictig•
i!ofuno
fllo!aiaeicljeu
bcnljcbriiif
ffotf
bet
bie djet
djenunb
nidjt
6i,tadjtuiff
fciten e
cljen
bet
tuoJiI
elten
bet djtitt
mnfforctif
cn
ffortf
nuf
GJcf>icte bet
f*~ f>caeicljnct,
bodj
im 6ticlj Iiifst.
!l>et
bie !tC1:tfcljtuieriolciten im fflten steftament ift a()er
.Oaui,torunb
fiir
tuoljI
auf biefem QJe()ide
in au fudjcn,
bnli fidj bic ftonjdh1rairritif
mit lloriiebe IJefdjaftigt ljat, tuie man bal unter anbcnn an ffriebtidj
!l)eiit,fdj' l!udj ,.i>ie 1!cfe• unb C!idjrcifJfcljicr im fflten !teftammt" felim
!ann, fo bafs fidj bei mandjen ffotfdjcm ein getuiffcl !Rifsttauen gegm
ben !tcit eingefcljiidjen
oljne
ljat,l!etedjtiguno,
jeboclj
tuie tuir
bal IJei
au acigen Jioffen.
fflJer elcljm
finben
a audj,
bonficlj
oan afJoef
intmfibm 6i,tadj•
forf
e C!idjtuietigfeiten im ~nljait bel fflten !teftamentl,
bon bencn tuoljI bie meiftcn burdj cin gcnaucl !Jaralleien
6tubium
girt
tuetbcn
ballet
bel
geioft
fonnen.
ftontepd
unb
f>efeitigt
CEI
natlltiidj unb bet
bic fdjiitfften lBcrgicidjc
atuifdjen bcn
nnauftcUcn, nidjt nur
in mcttadjt fommenben 6tellen
lji~otif
bet
djen R!ildjer,
fonbem audj atuifdjcn bicfen
unb bcn i,odifdjen iBildjem unb fogar ben
audj bon
IJtoi,ljcten, ba in bicicn uanen bic 2ofuno fidj in einer faft nelJenfiidj•
Iidjm memedung finbct. i)iel om
feiten, bie fidj
uni in bcn berfdjicbcnen
Uamiiie fBerldjten fiber bie
i)abibl uni> beff
unb bie barum ljier hlra fie•
btfdjaft finbcn
Jianbeit tuerbm f oUcn.
i>abib geljotfe aum
djicdjtc
QJef
unb <Stammc ~uba. Vlulbrllc!lidj
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''°tel;

hritb in bcn Wcfdjfcdjtlrcgiftem tJ!crca (.8u!. 8, BB:
~
1, 8: Ill~), bcr 6oljn 3ubal, all bcr Bnann
hJeitergcfilljrt
angegeben, bualj bell
bal Wcfdj[edjt bcl
auf S>abib
hnltbc,
1 IJlof. 46, 12; bcnn Wcr unb £>nan 1uarc11 geftorfJen im .l!anbe Aman,
unb a11Jar finbcrfol. tngf. 1 (tljron. 2, s. rs. S)ic fofgenben
1ucitct:
Blamen
Ocaton,
~
bon
baldjfcdjtlregiftct
Clef
3ubal
,crca
9lmn, tlmmi"
nabafl, 9laljcffon, Satma, t!Joal, OfJeb, ~rai, 1 ~ton. 2, CS---12; bgl
B>?attlj. 1, 8-IS. ~11 .8uf. 8, 82. 88 fiubct fidj bet Blame Wmm ftatt

Diam unb l!ltom ftatt ~caton; bcibcl fiub offcnbat nut bctfdjiebene
en. ~111 t!Judjc 9lutlj lucrbcn bic ijamiticnbatct genau auf"
i!iftcn
ljict l!I
ftat,
bicf
ift auf C:!ltunb
ct
bah
gcfilljd luic in bet (iijtonila.
cl
mit cincm gcnaucn ~cracidjnil bon f8iitctn 11nb <Siiljnm au
tun ljaflcn, hmnct
ctften
luutbe
im
djtedjt
@Iicb.
60
bal <Bef
~bal
fJiB auf ~fai obct ~cifc, bcn tllatct S)abibl.
finbeu
l!bangctiftcn B>?at
cdungcn, oljne
Blidjt
W6fidjt
fidj fJcim
einige
bic bctcdjtigtcrlucijc bon bcn eicgctcn bctildfidjtigt !Dot"
ben finb: ..eatma 9laijafJ.
acugctc t!Joal
t!Joalbon
acugetc
bet
fJfJeb
bon bet 9lutij...
hJitbmcnn maijafJ
f oluoijI im ffltcn ~cftament, 3Gf.
2, 1; 6, 2rs, luic im 9leucn, ~cfJr. 11, 81; ~af. 2, 25, cine Oute genannt,
bie fidj abet oljnc .Slucifct
l!tobctung
nadj bet
~cridjoB bon
iljtem &ofm
IBefen gc!eijrt ljattc. Unb Dlutij, bic Utgtofimuttet beB stiinigl S>abib,
hJat cine BnoafJitcrin, geljortc atfo au cinem tnotre, bon bem bet Olm:
gefagt ijatte: ,.S)ic Wunnonitcr unb ilJloafJiter foilcn nidjt in bie Qle"
meinbe beB ~errn fommcn, audj nadj bcm acijnten @Iicb; fonbcm fie
foircn nimmcrmeijt ijineinfonnncn .., 6 !Jlof. 28, 8. ltntet ben !Dorfaljren
bel Oeifanbel fanben fidj atfo, unbfdjon
bail!.Seit S>abibl,
bot bet
Wul"
unb batuntct cine, bie cine offcnttidje
~crea, 6ilnbcrin gelDefcn 11Jat.
men hJit nodj ljinau,
bafs
bet 6oijn ~ubal, infoTge bet 6iinbe
bet liBtutfdjanbe bon bet ~amat
fo ijabcn. hJit gutm
GSrunb
bafs bet IiefJe @ott ijict ijat anbeutcu ~eibcn
!Dollen,
Ocifanb
S)abibl
baB audj
anauneljmen,
bet gtofse C5oljn
bet
bet
foluic bet gtoutm
C5ilnbet fein folltc.
3nbem hJit nun auf bic cigentlidje ffamilic S)abibl au fi,redjen
mit 3fai obet 3effc ben Wnfang madjcn, ttitt uni fofort
eine (5dj1Dierigfcit entgcgcn, niimtidj in IDetdjem iBet~ttnil 9la"11,
2 C5am.17, 25, au S)abib ftanb. met tnerl tautct in bet i!utljetfdjm
ru'Jetfqung: ,.Unb fflJfatom ljattc Wmafa an ~oalJI 6tatt
hJar
gefevt fi&et
bal
C!I
abet Wmafa cincB !1J?annel 6oljn,
alom
bci hJetdjer
fflligaiI,
bet !Jlaljal',
ljiefs 3dljm,
er ljatte
bet ~odjtct
bet (5dj1Deftet
ein 3lraeiitet, .ffciI tag
flemedt au bicfer
8erujal, 3oafll !nuttet."
C5tcire: ..1l&er fein
ffl>f
an 3oabl Stelle, bcr S)abib trcu geblieben unb
mit feinem Aiinige nadj !Jlaljancrim geaogcn hJar, \lmafa all ffeibljerrn
ben
9la
qt,
C5oljn einel !nannel namenl 3itljra, ?~r.!,, IDetdjet
gefber
UigaiI,
~djtcr bel
unb 6dj1Defter ber 8cruja, ba: !Rutter
3oalJI, gegangen
ljei9t, iljr
hJar,
flcigchJoljnt
bal
ljatte.
•mafa !Dar

eif
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beumadj ein unqelidjet IOeftet ~oafJI. • . • vtul bet IBeaeidjnung bet
lrrigatI all !todjtet bet Jla~ unb (Sdjtueftet bet 8emja, nidjt 6djtue~er
l)cmU,,, ljafJen fdjon filtue V!Ul[eger mtt Dtedjt gefdjloffen, ba[s OigaU
unb
nur eitieffdjtueftctn i>abibl
!todjtet tuaun,
bon i>abibl
JJiutter unb bet Jlaljal, nidjt bet
mie ffl'
anbetn
ai."
einfdj[cigigen
Sfdlen finb 1 ~ron. 2, 16 f.: ,,Unb iljte 6djtueftetn [namlidj bie ber
Siljne fflail] luaren 8eruja unb W6igai(. mie ftinbet
finb:bie8erujal
~oar,, Wfalje(,
brei. EJigaiI abet gefJar Wmafa. mer 18ater
Wmafal
afJer
luar ~etljer,
ein ~lmaetiter." 1) ffetnet 1 (iljron. 11, 40,
IDo a1Dei ~ctljritcr aufgcfiiljd lrierben unter ben ftreitbarcn ,Oelben
i)abfbl.

l!Bir biirfcn luolj[ mit Dlcdjt fdjlie[sen, bn[s 8emja unb WfJigail
i:ocl}tet bet Bnuttcr i)abibl aul bctcn crftct (!!ljc, mit 91.aljal, tuaren.
6ie tuaren bcmnadj 6ticfjdjtuejtem i)abibl unb fJcbeutcnb altet aII
er, ba er ja bet jiingftc 6o1jnlrinr.
~fail Bnit
biefer ¥Inna1jme ftimmt
audj bcr onnae l!:inbtutf, ben man bon bcm lletljciitnil amifdjen i>abib
unb feinen 6tiefneffen, ffllifni, ~oab unb ¥Ifalje[, gclDinnt. 6onbetiidj
ctfdjeint 3oar,
in bet QJefdjidjte aTI cin fdjon
bet aTtetet 1Ulann,
fidj
auf fcin ffltet unb fcine mrfaljtung i)abib gcgeniiber ettual augute tun
fonnte. S:>ie 6djtift betidjtet uni bon bem enbTidjen 6djitffaI famt..
. SDabibiS ~oab ljicit fidj aiemlidj
Iidjcr Dlcfjcn
bon
au ttcu
SDabib
bet
3cit nn, n(I ct ococn ffl'Jnct nul3og, 2 6am. 2, 18. !fl mat in biefer
6djTadjt flci ,Oclfntlj, luo ~fnljcl bon ffllnct i111 lfinaelfam1>f gctotct
IDurbc, 2 einm. 2, 20 ff. i)ieiS tadjtc ~oab nidjt range bnnadj, inbem
untcr
er \llfmer
bcm 5tot ,Ocbronl ctftndj, 2 eiam. S, 27. . ~oar, ljielt
mnndjer eidjtuicrigfeiten
unb Bnehmnglbctfdjiebenljeitcn
ffl:Jfaioml.
i)abib
fJei
aul,
Dlebcllion
S>agcgcn fdj[ug et fidjbief
auf
et
!rboninl eicitc,
aT6
er bal ftonigreidj an fidj au rei[sen fudjte, 1 aan.
1, 7, IDcJluegcn S>nbib in feincn ffilfdjicblltlodcn
~oafJ
ljcit au6alomo
ljanbein,ben ¥lufttae
gab,
~eiiS
mit
1 fton. 2, 5, IDal benn
audj gcfdjalj, inbcm 6aTomo ben friiljercn ffdbljetrn feincl f8atetl fJeim
in ber 6tiftl1jiitte crfdjiaoen Iic[s, 1 .nan. 2, 28-34. 18on ffllifai
tuirb lieridjtet,
au ben bau ctgcljode ,OeTben S:>abibl
unb bei: ljetdidjfte
unter brcien Ivar, 2 6am. 28, 18; 1 (tljron. 12, 20. mt tuat el, bet
ilabib auf feincr ocfaljriidjcn 9Zadjte~i,ebition in bal 2aget 6au[I Jie.,
gleitete, 16am. 20, 6-12. l!:t tuar el, bet bem
eiimei
Tofenbenbiefer i)abib flu
ftopf
afJrci{Jen tuoUtc, all
2 6am. 16, 9; 19, 21.
<!:r luar cl audj,
erfdjTagen
~elfJi
bet
ein
2eben
SDabib
gebadjte,
rettete,
bal 2
all
au 9lob,
au
6am. 21, 115-17. Q:r
tuar el enblidj, bet aTI tyreilDilliger mit atuei anbem ,Oelben burdj ba1
&ger be~ ,ljilifter ri[s, um i)abib einen !ttun! RBaffetl aul bem
mmnnen au 18ct1jlel1em au
6am. 28, 14-17. !Bon bet

trav

1) Otcmact 1, ble Eitelle B ESam. 17, BS .~elreenter" au !ordgtcrm; benn
ES~relflfttter;bidel 1,!onntc
fc"'t
offcnflar
lltef~ ,au !IRem getefen merbm.
82
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Sett unb bet !IBeifc feincl ~bel 11>lrb uni tn bet edjri~ nf~
bfcrtcn
le111
fflJigai
bcm
!Rcffen i)alribl,
tlcljtct. lion Vlmafa, bem eioljnc
h>ftb uni h>cnie GJutcl &ctlcljtet. ffll fflJfalom ffdj eceen
IJcibljerm,
fclncn IOatctau
madjtc ct Vlmafa
fefncm
2 4!5cnn.17, BIS; a1et
cmi,ottc,
bfefet h>Utbe in ber ESdjladjt r,ct
aetftreute,
eanaiidj
IRaljanatm
eanael
fo
aufl ,Oaui,t ae111
bafs fidj fcfn
,Ocer
2 eiam. 18, 8. 7. D
bann i')abil> h>iebet in
11>urbe, f,ot et llmafa IJcibljaup
bie
in fehtem ,Oeere an, 2 @iam. 19, 18, unb
eitelle all
et h>at tatfadjlidj bet
betffilljtct
Vlufrilljret
bcl Suocl, all
@icf,a fetnm
i!oljn erljfeit. IBei bief
~oar,
et CISeieoenljeit af,cr, h>iiljtcnb
feinen IOetfer
mtt ljeudjlerifdj..~eunbiidjcn !!Boden fJegrilfste, naljm er ble GJeieem"Oclt
h>aljr, Vlmafa
ermorben, 2 eiam. 20, 9. 10. 12. 8 snag
au
fein, bafs Vlmafa au ibentifiaieren ift mit Wmafai, bem ,Oauphnann
untet breifsigen, ber nadj 1 Ciljron. 18 (12), 18 SDabil> mit ljcraii~
!!Boden &cgrilfste.
eieljen h>h: uni nun h>eitct bie ffamilie ~effel abet ~ail an, in
bet 5labib bet men
illnoftc 11>ar.
91amen fcinct Bnutlctbiltfcn
fennenaf,ct
tuir anneljmcn
nidjt.
!!Bit
bafs fie ein oottdlfilrdjtigcl IIBei&
h>at unb bafs i')abib fie ljodj adjtete, b11 et an a11>ci eitellen, ,f. 88, 18
unb 116, 18, fidj ben ,.eioljn bet !naob QJotter nennt. ~n bet ffamilic
Wulleget anneljmen,
~effel h>arcn, h>ie mandje
ficf,en eioljne, nacfj anbcm
acljt. 1 Sam. 16, 6-12 finben h>it C!:Iiaf, 1111 t!tftgcfJomen,btitten,
W&inaba&
bet
all atuciten, eiamma all
tuor11uf
IBeridjt h>eitergeljt: ,.i>a
liefs ~fai fcine fief,en eioljne bot E!:iaumcI ilfJergeljen. . . • Unb @:iamuct
fpmcfj au ~fai: eiinbffaf,en
baBfpradj:
bie
alleY et
Q:I ift nodj il&rig
bet ffcinfte; unb fie~. et ljiltet bet 6djafe. ., !i>an11dj tuare !i>abil> all
bet adjte 6oljn anaufcljcn. 1 6am. 17, 13 ff. tuerben tuicber bie brcl
grofsten eioljne ~fail gcnannt: (Miat,, VlfJinabafJ unb 6amma. Unb
bann foietIBemedune:
bie
,, !i>abib af,et loot bet jilnoftc." IOor'"
af,cr, 18. 12, tuitb aulbrilcfiidj
eincl gcfaet: ,,5lnbib
bet ljieb
a6ct
~fni;
1unt bet ljatte
epljrati"
fdjen
bon IBetljicljcm"~uba,
a4t
eioljne unb hJat ein alter
untct
au11lann
6auTI 8eiten unb tuar
f,efagt
ben
. ., ,Oict miiifcn 1uit nodj ljittdufiloen bie 6telle 1 ~ton.
2, 18-17: ..~fai aeugete feinen crftcnfiin~m.
eiotjn, Q:IialJ,
bieden,W&inabat,
9labbni bm
nbem, 6imca bm brltten,
9ZetljaneeT bcn
ben
£>aem bcn fedj~en, i)abib ben ficfJenten." mie fftage, 1uet
bet
acljte eioljn
h>at, ift nicljt Teidjt J;eanttuodet. Q:I mno fein, bnfs el Q:Iilju tuar, ber
1 (itljron. 28 (27), 18 genannt hJirb all ,,aul ben IBtilbern SDabibl...
!l)fefet 9iame finbet ficlj in ben fl}tifdjen unb arnJ;ifdjen fif,etfebungm.
bel fflten ~eftamentl, maljtenb
bie LXX ljiet etiar, Tefen. C9 ift Teicljt
mogiiclj, bafs IECilju bet 6oljn einelnf4t
fteJ;ltueif,el
unb
IDat
beltuegen
tn bet eigentltdjen
lJetfet
aufoefliljd
2i,e
bet 6oljne
mitb. ~fail
~ ban111
em
- abet [Jeffet, ein 9Zeffe - i')ab'ibl, ctn
eiammal abet eifmeal, namml ~onatljan, aufeefilljd,
82.
18.
!IBie fteljt el nun mit !l)abibl efgenet tyamiiie ¥ IRfdjal IUitb afl.

Ei•
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etfld IBeU, i>atlibl genannt. 16clm.18, 97, unb el hritb aulbrwflidj
.Unb
aefagt:
Ridjal, Sautl ~tu. ~ ~n
Aura barauf
afu. ~bem mcmib fidj eine 8eUtang an betfdjiebcnen l>dem im

fllbl~ lteite 3ubal, im Roafntedanbe unb &et ben ,imrtem auf•
aelcdten ~tte, gar, <Saul !JUdjal, fehie Stad)tet, i>abibl IBeUJ, ,iatti,
ban eoine &ii' bon CBaliim. 1 '5am. SIS, 44. e1 hJat eine gcmae
,iitct,
ltd~ ~ite
all !i>abib fein Bet& !Jiidjat butdj
autilcffotbctte,
31&ofeti bOn
g
,taTti bcm eioljne
i!ail',
Sam. 8, 115.
abet '13atticl,
11li•l r,mr, bann ein IBei& SDabibl,
QJelcgenieit
!Bet•
hJutbe bet
alJct
vir,iotung
hJegen 1itet
bet
lJci
lBunbelTabe
nanncl
fo
bafs fie bon ba an ,fein
g .ftinb iatte Sam. 6, 23.2)
!Jlitttcrtucitc ljattc Slabib anbcrc S!Bci&ct genommcn. lmit Tefen
1 eam. 25, 42 f.: ,.Unb fflligaiI ci(cte unb madjte fidj auf unb titt auf
einem l!fet • • • unb aog bcn f8oten S)abibl nadj unb IDatb fcin S!Beib.
!!udj naim 5'abib ffljinoam bon ~clrccl; unb IDarcn &eibe feine
1Bei6er.• IOgl. 2 Sam. 2, 2. S)ie ffamme S)abibl hJirb 2 Sam. S, 2-5
fo &cfdjtielJcn: ,.Unb cl luutben 5Dabib ftinbet gc&oren au OclJron: fein
erftge&otnet So~n: ¥Cmnon bon ffljinoam, bet ~el reclitin; bet anbete:
queafJ bon migail, !JlafJaTB RSci&, bel ftntmeliten; bet btitte: 9l&fa•
Tom, bcr Soljn Stodjtct
!Jlaadjal , bet
StljaTmail, bcl l!onigl GJefut;
au bet
bet Soijn
blerte:
ber
¥Cbonia,
eaoitljl;
filnftc: Sapljatja, bet
eota, bcm mJei&e
6oljn 9Cliita(I; · bet fedjftc: ~ ct~team bon S>abibl."
9>a311
cine 5todjtct, jebenfalll fpcitct gelJoren, niimlidj Stlja•
mar, bie <Sdjlucftct WlifalomB, 2 Sam. 18. et1ual abib
fpcitet
nodjIUitb
mcijt
fie•lmeifJct
tidjtct, bah
S>
unb .\lefJllluei&ct au ~etufalem
gcnommen ijalJe unb bah iijm nodj mc~t 6oijnc unb Stodjtet geboten
luorbcn feicn. ,. lhtb bail finb bie 9lamen beur, bic iijm au ~emfaTem
gefJorcn finb: <Sanmma, <So'lia(J, 9latijan, (Salomo, ~ e&~at, etifua,
!Jlrpijcg, apijia, l!Cifama, Cfliaba, etip~alet". 2 (5am. 5, 18-16.
S>iefcr SBeridjt luirb 1 ctijron. S, 1-9 in bet RScife ergcinat, bafs(Simea,
unb <Salomo all (Soijne SBatijfc'lial genannt tuetben. 8 a~l
9latijan6olia&,
i)ie bolle
<Si>gne, bic bcm ftonige S>abib in ~etufalem gc&oren
IDurbm, ift brciaeljn, o~ne tual
IDaren,
I bet ftefJ IUei&ct ainbet
ID. 9.
ffll neuc »lnmcn fommcn ~inau !Jloga, 1 ltijron. 3, 7, unb ~etimo~.
2 Ciijron. 11, 18. 1 CI'fjton. 15 (14), 7 fte~t bet »lame lBacljaba ftatt
bcl gana ciijnlidjen Qlliaba in bet f tilijeren i!ifte. tBefanntiidj
betga&
bcm Salomo einen alueiten 9lamen.
luillcn",
ncimlidj ~ebibja,
!propljct 9latljan
.um
~ettn
2 Sam.12, BIS. S)al bon !i>abib im ~elimdj
ecacugte .fflinb crijielt jebenfaill feinen !flamen, 2 Sam. 12, 15-18.
!i>abib ijattc feinen Stci[ an Oaultreua au ttagen. Sein etfb
Yl'mnon, bon Wfjinoam, bet ~dJteelitln, fleeing tB(ut•
(Soijn, ge&omet
· f~anbe mit · feinet Oal&fdjtucftct Stljamat unb tuurbe beltuegen bon
S) ~tr !flame !IRll(ial In 2 6am. Bl, 8 lit olne 81Hlfd 61(,relflfrl&r fllr
!lltrofl, llrnn blefe Illar el, ble llbdd
latte,11elclratet
1 6am. 18, 19.
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beun IBtubct Vlbfalom. bon feinen ftnecfjten,
B
etfcfjlagen, E5cnn. 18. 118.
Sein 6oljn (UjUeaTJfflligail,
bon
bet ftannelitin.
fcfjeint ftill geftomm
au fein. ba et nicfjt IUeitct ethJciljnt 1uitb. lrTJf
alom
aeigte fcfjon ftlll
eincn aulgcpmgtcn ,i)ang aum (Eljrgeia unb aur fEiteifeit. 9lacfjbem et
an Wmnon utacfje gcil6t ~tte. TJracfjtc et fcinen !Ruttuillen gegen ~
aum lrulbrud, 2 6am. 14, 80-88. i>ann IDutbe et ein ICufdl,m
gcgcn feincn eigcncn
unb beging IBiutfcfjanbe ndt ben ~IDeiflem
!Bater
feinel IUatcrl. unb bal fogat bot bcn 6oljn
etugcn
bel ganaen
~met. Unb
t alten,bc !Bater
bocfj
bicfen
auf tic6cnbem ,i)craen. fo bafs
et fogat naclj bc[fcn luoljitJctbientcm ~obc, 2 !Sam. 18. 14. iljn fJe!(agte
unb 6e1Dcintc. i)cr biettc 6oljn, etbonia, liefs ficfj gicicfjfalII bom ~t•
geia IUegtcifscn, fo ba{J ct alucimat bcn IUetfudj madjtc. bal Stonigtd4
an fidj au tciucn. i>aB crftc !Rat
ljattc ct ~oar, unb bcn !JJticftet ffilia•
tljat auf fcinct !Seitc;fogat
bal 31ucitc bctfudjtc
!JnaI
ct
mit Oilfe
IBatljfc6al fcin 8icI au cttcicljen. s:licfct rc,tc !Betfucfj foftcte iijn fein
2clJcn, 1 non. 2, 15 ff.
s:>ic !Saclje bet !Jlacljfoloc im .ftonigrciclj luutbc fcfjlicfslicfj bual
i>atJib auf !8otjtclluno Rlatljfcbal ljin gcotbnct. infoigcbc[fcn Salomo
feincl !8atctB
aumI,cftimmt
!Jlacljfoigct
1uutbc. 1 st'on. 1. 18. 5>iefet
6oljn i:>atJibB IDat tJon bcm ~toi,ljctcu !Jlatljan craogcn IDotbcn unb
ljattc ficlj audj fonft bet 6efonbctcn i?icbc
feinct !Jnuttet crftcut, eipt.4,
8.
Unb boclj ift cl 6cbcut11noit101I,
nidjt butdj
ba{J im <BcfdjicdjtBrcoiftct bci btitten
CEtJangetiftcn bie
,i)cUanbcB
Salomo auf 5>atJib
autildgcljt. fonbctn butcfj !Jlatljan.
audj obluoljt
bicfct cin eioljn mat,•
fe6al IDat,
a. 81. <El ift bcm ,i)(frrn cin <Bctiugcl, bic 9Hebtigen
au erljoljcn. IDic et am:lj bic @elDartioen bom 6tuljic ftofsen rann. Unb
betfeibc (Bott, bet bic tJetfdjicbencn 6iinbcnfii1Ic i>atJibl in ljeiligem
C!lifet ftmf tc. ljat ficlj boclj immer IDiebct in <Bnabcn au iljm fJefannt,
fo bas ct in feinct ffammclier"
bet ~riigct bet mcffianifcfjen
ljeifJuno IDutbc.
tp. C!l. ft t ct man n.

gion

i!uf.

Introduction to Sacred Theology.
( Coa,i,aued.)

The Nature and Constitution of Sacred Theology.
'- 'l'he 'l'wo Sources (Principia
Cogn.oacendl)

of the Bldstlng

Bellglon■•

As we have seen, there are but two esaen.tially different religion-.
the
of faith, or of the Gospel, ond the religion of worb, or
of the Law. So also there are but two actual aourcea (princiJJia cognoacmd,, principles of knowledge) from which theae two diTerPDi
:religions are taken. The religion of worb ia of human origin; it ia
a man-made religion, having it■ aouree and origin in the human heart,.
in which God has inscribed Bia divine Law, ao that also the heathen.

https://scholar.csl.edu/ctm/vol2/iss1/53

6

